Population Council

Knowledge Commons

2001

Living arrangements of older adults in the developing world: An
analysis of DHS household surveys [Arabic]
John Bongaarts
Population Council

Zachary Zimmer
Population Council

Follow this and additional works at: https://knowledgecommons.popcouncil.org/departments_sbsr-pgy
Part of the Demography, Population, and Ecology Commons, Family, Life Course, and Society
Commons, Gerontology Commons, and the International Public Health Commons

How does access to this work benefit you? Let us know!
Recommended Citation
Bongaarts, John and Zachary Zimmer. 2001. "Living arrangements of older adults in the developing world:
An analysis of DHS household surveys," Policy Research Division Working Paper no. 148 [Arabic]. New
York: Population Council.

This Working Paper is brought to you for free and open access by the Population Council.

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ:
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﻮح اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﺟﻮن ﺑﻮﻧﺠﺎرﺗﺲ John Bongaarts
زﺧﺎري زﻳﻤﺮZachary Zimmer

2001رﻗﻢ 148

ﺟﻮن ﺑﻮﻧﺠﺎرﺗﺲ  John Bongaartsﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻜﺎن ،وزﺧﺎري زﻳﻤﺮ Zachary Zimmerﺑﺎﺣﺚ
ﻣﺸﺎرك ،ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺑﺤﻮث اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت  ،Policy Rsearch Divisionﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻜﺎن.

ﻣﻠﺨﺺ
اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻮح اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ ،ﺗﺴﻌﻰ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ  43ﺑﻠﺪ ﻧﺎﻣﻲ؛ آﻤﺎ ﺗﻘﺎرن اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة اﻟﻰ اﻟﻨﻮع ،واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ،
واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺣﺠﻢ
اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،ورﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ رب/رﺑﺔ اﻷﺳﺮة ،واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻚ/ﺷﺮﻳﻜﺔ اﻟﺤﻴﺎة،
واﻷﻃﻔﺎل ،واﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ .وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى وﺟﻮد اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزوﻧﺔ  ،Unweighted Regional Averagesواﻻﻧﺤﺪارﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ  . OLS Regression OLSوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮ آﺒﻴﺮًا ،هﻨﺎك
ﻧﺴﺒﺔ أآﺒﺮ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻤﻔﺮدهﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
اﻷﺧﺮى .وﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ،ﺗﻌﻴﺶ اﻹﻧﺎث ﺑﻤﻔﺮدهﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر ،آﻤﺎ ﺗﻘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﻴﺸﻬﻦ ﻣﻊ
اﻟﺰوج ،أو رﺋﺎﺳﺘﻬﻦ ﻟﻸﺳﺮة .وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻷﺳﺮ ،أو اﻟﻌﻴﺶ داﺧﻞ أﺳﺮة آﺒﻴﺮة ﺑﻬﺎ
أﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر ،ﻧﻤﻂ أآﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋًﺎ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى .آﻤﺎ أن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ أﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ
أآﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرًا ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﻋﻦ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ أآﺒﺮ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬآﻮر ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻹﻧﺎث وهﻰ أآﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋ ًﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺁﺳﻴﺎ؛ إﻻ أن هﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.
وﻳﻤﻜﻦ – ﺟﺰﺋﻴﺎ  -ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺮآﻴﺐ اﻷﺳﺮ .ﻓﻜﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺗﻐﻴﺮت اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ اﻷﺳﺮ ﺗﺘﺴﻢ أآﺜﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﻨﻮوي؛ أﻻ أن اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺤﻀﺮ ،واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺆﺛﺮان ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ .وﻳﻤﻜﻦ إﺳﻨﺎد اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ،ﻣﺜﻞ :هﺠﺮة اﻷﻃﻔﺎل ،أو
ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ.

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن آﺘﺎﺑﻲ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ.
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ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ،وأﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻬﺪف دﻋﻢ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ،واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻮاردهﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ .وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ هﺬا اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،أو ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدًا ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ .وآﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج
اﻟﻤﺴﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﺁﺳﻴﺎ ،وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدي،
واﻟﺠﺴﺪي؛ إﻻ أن ﻋﺪﻳﺪًا ﻣﻦ هﺆﻻء ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻗﺪرة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ،ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض أو ﻏﻴﺎب
اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻼزﻣﺔ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد أﺳﺮهﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع
ﺑﺎﻟﺮﻓﺎهﺔ واﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة .وﺗﻤﺜﻞ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ – ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ – اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل؛ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﻤﻜﺎن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
أدوار اﻟﺴﻦ واﻟﻘﺮاﺑﺔ ) Thornton, Chang, and Sun 1984; Becker 1991; Kuznets
 .(1978ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺑﺈدراج  -ﺿﻤﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ – ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻻﺣﺘﺮام ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ،وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻦ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﺮز اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ) Martin 1990; Nydegger
 .(1983آﻤﺎ ﺑﺎدرت ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان – ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻴﻦ – ﺑﺘﺪوﻳﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ آﺘﺎﺑﻴًﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺪﺳﺘﻮر ) .(Wu 1994وﻳﻘﻴًﻢ وﻳﺜﻤﻦ ﻣﺘﺨﺬو اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ
ﻻ ﻣﻦ إﻃﻼق ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ،
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ؛ وهﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺑﺪ ً
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ) .(Knodel, Chayovan, and Siriboon 1992وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ،
ﻓﺈن أﻋﻀﺎء أﺳﺮة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﻦ هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن أﺳﺎﺳًﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻟﻪ.
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮآﻴﺐ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺤﺘﻞ أهﻤﻴﺔ
ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت .إن ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻟﺨﺼﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ
ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺰاﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ ) .(Coale 1964; Grigsby 1991ﻓﻔﻲ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻧﺠﺪ أن ﺳﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﺘﻘﺪم ﻓﻌﻠﻴًﺎ ،ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﺒﻠﻐﻮن  65ﺳﻨﺔ أو
أآﺜﺮ إﻟﻰ  %14ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ؛ وهﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﻋﺎم ) 2050
 .(United Nations 1999ﻏﻴﺮ أن ﺗﺰاﻳﺪ ﺳﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ أﻗﻞ ﺣﺪة ﻧﻈﺮًا ﻷن
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺎرﻳﺔ .ﻓﻔﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ –
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق وﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ – ﺑﺪأت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺒﻜﺮًا ﻧﺴﺒﻴ ًﺎ ،وهﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ
ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺳﺮﻳﻌﺔ .وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷآﺒﺮ ﺳﻨ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﻳﺸﺎهﺪهﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم .ﻓﺈذا ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻟﺨﺼﻮﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻨﺒﺆات اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ) ،(1999ﺳﻮف ﻳﺘﺤﻮل ﺗﻘﺪم ﺳﻦ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ ﻇﺎهﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،وﻓﻲ آﻞ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم اهﺘﻤﺎﻣًﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪًا ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﺰاﻳﺪ ﺳﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﻼح اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ،وﻧﻈﻢ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻟﻢ ﺗﺤﻆ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻻهﺘﻤﺎم ) OECD 1998; World
.(Bank 1994
وﻳﺘﻘﺪم ﺳﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺳﺮﻳﻌﺔ .ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻧﻈﺮا ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻟﺴﺮﻳﻊ إﻟﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺤﻀﺮ ،وإﻧﺠﺎب ﻋﺪد أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ،واﺳﺘﻤﺘﺎع اﻟﻨﺎس ﺑﺤﻴﺎة أﻃﻮل وأآﺜﺮ ﺗﻤﺘﻌ ًﺎ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ .إن ﺁﺛﺎر ﺗﻠﻚ اﻻﺗﺠﺎهﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮ ،واﻟﻌﺎﺋﻼت ،وﺷﺒﻜﺎت اﻟﻘﺮاﺑﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ دﻋﻢ
ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ،أﻣﻮر ﻣﻌﻘﺪة وﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺟﻴﺪ .وﺗﻨﺘﺸﺮ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﺳﺮ
اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن ﺣﺠﻢ وﺗﻌﻘﺪ اﻷﺳﺮ ،واﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻤﺴﻨﻮن ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﺗﻨﺤﺴﺮ آﻠﻤﺎ اﺗﺠﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ) ;Goode 1963; Burch 1967: United Nations 1973
 .(McDonald 1992وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻤﺘﺪة أآﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
ﺳﻮاء آﺎن هﺬا اﻻﻣﺘﺪاد أﻓﻘﻴًﺎ أو رأﺳﻴًﺎ؛ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻧﻤﻂ
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اﻷﺳﺮ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .وﻳﺸﻴﺮ ﻣﺎآﺪوﻧﺎﻟﺪ  (1992) McDonaldإﻟﻰ هﺬا اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﺎرب
واﻻﻟﺘﻘﺎء ) (convergence theoryﺣﻮل ﺗﺮآﻴﺐ اﻷﺳﺮة ،آﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن وﻟﻴﺎم ﺟﻮد William
 Goodeهﻮ ﻣﺆﺳﺲ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .وآﺎن ﺟﻮد  (1963) Goodeﻗﺪ ﺗﻨﺒﺄ ﺑﺎﻗﺘﺮاب اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻣﺘﺪاد اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺰواﺟﻲ ،ﻗﺎﺋﻼ" :أﻳﻨﻤﺎ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،ﺗﻐﻴﺮت أﻧﻤﺎط
اﻷﺳﺮة؛ إذ ﺗﻀﻌﻒ رواﺑﻂ اﻟﻘﺮﺑﻰ اﻟﻤﻤﺘﺪة ،وﺗﺘﻼﺷﻰ أﻧﻤﺎط اﻟﻨﺴﺐ ،وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوز ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ
ﻻ") .ص .(6 .ووﻓﻘ ًﺎ
ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ؛ أي أن اﻷﺳﺮة اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ وﺣﺪة ﻟﻠﻘﺮﺑﻰ أآﺜﺮ اﺳﺘﻘﻼ ً
ﻟﺠﻮد  ، Goodeﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺒﻌﺎت هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻠﺔ "ﺗﻼﺷﻲ اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻊ اﻷﺟﻴﺎل اﻷآﺒﺮ ﺳﻨﺎ" )ص(15 .؛ إﻻ أﻧﻪ
ﻻ ﻳﻘﺪم آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل .وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺸﻴﺮ هﺬا اﻟﺘﻼﺷﻲ ﻟﻠﺮواﺑﻂ إﻟﻰ اﻧﺤﺴﺎر
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وإﻟﻰ اﻹﻗﻼل ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺠﺴﺪي اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ،وإﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر أآﺒﺮ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ،آﻠﻤﺎ ﺗﻄﻮرت اﻟﺒﻠﺪان .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ دراﺳﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻟﺘﺆآﺪ ﺻﺤﺔ هﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ؛ وﻳﻌﻮد هﺬا
اﻟﻨﻘﺺ – ﺟﺰﺋﻴًﺎ  -إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
ﺗﺴﻌﻰ دراﺳﺘﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺟﻮد  Goodeﺣﻮل اﻻﻟﺘﻘﺎء.
ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺣﺠﻢ وﺗﺮآﻴﺐ اﻷﺳﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻗﺖ ،وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
هﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺗﺒﻌﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﻓﺎهﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ،أن ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻣﺤﺪدات اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ،وآﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﻨﺔ؛ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺜﻠﺖ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﺣﻮل اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ) Martin
 .(and Kinsella 1994وﻓﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﺜﻞ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻮل اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،وإﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ .وﻟﻜﻦ،
ﻟﻸﺳﻒ ،ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .وﻣﻦ هﻨﺎ ،ﺳﻮف ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻌﺪد
آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة  -ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،وﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،وﺗﻌﺮًف اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲاﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ.
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ رآﺰت اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪ واﺣﺪ ،أو ﻓﻲ
أﻓﻀﻞ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان .وﻗﺪ أوﻟﻰ اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن اهﺘﻤﺎﻣًﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺸﺮق وﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي ﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﻘﻠﻖ؛
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أآﺒﺮ ) ;Ahn et al. 1997
;Asis et al. 1995; Cameron 2000; Casterline et al. 1991; Chan 1997
;Chen 1996; DaVanzo and Chan 1994; Domingo and Casterline 1992
;Kim and Rhee 1997; Knodel and Chayovan 1997; Martin 1989
 .(Natividad and Cruz 1997آﻤﺎ أﺟﺮﻳﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ) De Vos
(1998, 1990; Palloni, De Vos and Palaez 1999؛ وﻟﻜﻦ ﻧﺎدرًا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻهﺘﻤﺎم
ﺑﺄﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺤﻮث ﻋﺎدة ﺑﻮﺻﻒ ﺣﺠﻢ وﺗﺮآﻴﺐ اﻷﺳﺮة ،وﺗﺤﺮي اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ اﻷوﻻد،
واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ؛ آﻤﺎ ﺗﺤﻠﻞ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﺗﺸﻴﺮ أآﺜﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻤﺎﺳﻜًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث أن ﻧﺎدرًا ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻤﺴﻨﻮن
ﺑﻤﻔﺮدهﻢ ،وأﻧﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻣﻊ اﻟﺰوج/اﻟﺰوﺟﺔ ،و/أو ﻣﻊ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﻟﻎ .وﺗﺰﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﻴﺶ اﻟﻤﺴﻦ
ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﻴﺶ اﻟﻤﺴﻨﺔ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ .آﻤﺎ أن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻊ أﺣﺪ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
أآﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﻣًﺎ ،ﻷن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻷهﻞ واﻷﻃﻔﺎل ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) .(Asis et al. 1995وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ آﻞ ﻣﻦ اﻷهﻞ
واﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ؛ اذ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﻤﺎﻟﻲ ،واﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي
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ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨًﺎ؛ وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺎهﻢ اﻟﻤﺴﻨﻮن ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺼﻐﺎر ،أو اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
وﻳﺆﺛﺮ ﺟﻨﺲ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﻦ ) Ahn
 .(et al. 1997; Ofstedal, Knodel and Chayovan 1999وهﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪان ﺣﻮل اﻟﺘﺮآﻴﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮع اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺣﺪد
ﻣﺎﺳﻮن  (1992) Masonﻧﻤﻄﺎن ﻣﻬﻴﻤﻨﺎن ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ .ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﻤﻂ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺑﻮي ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﺬآﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻮارد ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻨﺴﺎء – ﻋﻨﺪ اﻟﺰواج – ﻋﻠﻰ هﻮﻳﺔ أﺳﺮة اﻟﺰوج .ﻓﻲ
هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت )ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻴﻦ ،وأﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪ( ،ﻳﻤﻴﻞ اﻟﻤﺴﻨﻮن إﻟﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﺑﻦ ﻣﺘﺰوج،
وﻳﺤﺼﻠﻮن ﻓﻲ اﻷرﺟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ – ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ – ﻣﻦ زوﺟﺔ اﻻﺑﻦ .أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻵﺳﻴﻮي
اﻵﺧﺮ ،اﻟﺬي وﺟﺪ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ وآﻤﺒﻮدﻳﺎ – ﻓﻬﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ؛ إذ ﻳﺤﻈﻰ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﺑﺼﻔﺔ اﻷﻓﺮاد
اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﻴﻦ ﻓﻲ أﺳﺮة اﻟﻨﺸﺄة ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻨﺲ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎر أن ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﻪ
اﻟﻤﺴﻦ .وﺣﻴﺚ أن اﻟﻨﻤﻄﺎن )اﻷﺑﻮي واﻟﺜﻨﺎﺋﻲ( ﻳﺆﺛﺮان ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻌﺪ
اﻟﺰواج ،ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ أآﺒﺮ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﻔﺮًا ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻗﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺮآﻴﺐ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ) Hashimoto 1991; Martin 1989; Ofstedal, Knodel and Chayovan
 ،(1999اﻻ أن هﻨﺎك ﻧﻘﺼًﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث ﺣﻮل اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻐﺮاﻓﻲ أوﺳﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺗﺒﺮز اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﺮ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﺪد ﻣﺪى اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﺄن أﺷﻜﺎل ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻷﺳﺮﻳﺔ ،وأﻧﻤﺎط
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﺜﻴﺮة ﺣﻮل اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ )ﻣﺜﻞ :ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻞ ،واﻟﺘﺤﻀﺮ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ( .إن ﻣﻦ ﺷﺄن
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان أن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
ﻟﻘﺪ ﻣﺜﻠﺖ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻋﺪدًا واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ ،ﻋﺎﺋﻘﺎ
واﺿﺤًﺎ أﻣﺎم ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت .وﻣﻦ أﺟﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺣﻮل اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ،
ﺗﻘﻮم اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻮح اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤهﺎ
ﻓﻲ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﺁﺳﻴﺎ ،وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ .وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﻮح ﻓﻲ ﺟﻤﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل أﻣﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺠﺎﺑﻲ ،وﺑﺼﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ .إﻻ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﺣﻮل اﻷﺳﺮة ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ هﻴﻜﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﻓﻲ آﻞ ﺑﻠﺪ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻧﻄﺎق
هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻲ واﻟﺼﺤﻲ ﻣﺼﺪرًا ﻣﻬﻤًﺎ – وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﺎﻣﻠﺔ –
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﺮآﻴﺐ اﻷﺳﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ.
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اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت
ﺗﺴﺘﻨﺪ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﻮح اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟـ  43اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرآﺖ
ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻲ واﻟﺼﺤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ  1990و:1998
ﻣﻦ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ :ﺑﻨﻴﻦ ،ﺑﻮرآﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ،اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ ،آﻮت دﻳﻔﻮار،
ﻣﺼﺮ ،ﻏﺎﻧﺎ ،آﻴﻨﻴﺎ* ،ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ،ﻣﺎﻻوي ،ﻣﺎﻟﻲ* ،اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﻤﻮزﻣﺒﻴﻖ ،ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ،اﻟﻨﻴﺠﺮ* ،ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ،
رواﻧﺪا* ،ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ ،ﺗﻮﺟﻮ ،أوﻏﻨﺪا ،زاﻣﺒﻴﺎ ،زﻣﺒﺎﺑﻮي.
ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ :ﺑﻨﺠﻼدﻳﺶ ،اﻟﻬﻨﺪ* ،إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،آﺎزاﺧﺴﺘﺎن ،آﺮﺟﻜﺴﺘﺎن ،ﻧﻴﺒﺎل ،ﺑﺎآﺴﺘﺎن* ،اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ،ﺗﺮآﻴﺎ،
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن* ،اﻟﻴﻤﻦ*.
ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ :ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ،اﻟﺒﺮازﻳﻞ* ،آﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ* ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻚ ،ﺟﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ* ،هﺎﻳﺘﻲ ،ﻧﻴﻜﺎراﺟﻮا،
ﺑﺎراﺟﻮاي* ،ﺑﻴﺮو.
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺮاء أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1990و ،1998ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺢ ﻣﺘﻮاﻓﺮ
ﻓﻘﻂ .آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﻮح – ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ – ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ؛ إﻻ أﻧﻪ ﺗﻢ إﻗﺼﺎء ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء اﻟﺒﻼد
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد  12ﺑﻠﺪ ،وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ؛ وﻗﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان  -اﻟﺘﻲ
وﺿﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻧﺠﻤﺔ – ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  90إﻟﻰ ) %99ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ Ayad,
.(Barrere, and Otto 1997
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺴﻮح اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﺣﻮل اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  49-15ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺆهﻼت ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺠﻮاب ﻻﺣﻖ أآﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﺣﻮل ﺳﻠﻮآﻬﻦ
اﻹﻧﺠﺎﺑﻲ واﻟﺼﺤﻲ .ﻳﻘﻮم اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد
اﻷﺳﺮة :اﻟﺴﻦ ،اﻟﺠﻨﺲ ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺮب/رﺑﺔ اﻷﺳﺮة ،اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،وﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ .آﻤﺎ ﻳﺴﺠﻞ –
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل – وﺿﻊ اﻷهﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ،واﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة .وﻳﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻮح .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺣﻮل ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ )ﻣﺜﻞ :ﻣﺼﺎدر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ،وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،واﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻷﺳﺮة( .وﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﺠﻢ ﻋﻴﻨﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،ﻣﻊ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ  3.000إﻟﻰ  10.000أﺳﺮة ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ .ﺗﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  -اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ ﻣﻠﻔﺎت آﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﻣﻨﻤﻄﺔ  -ﻣﺼﺪرًا ﻓﺮﻳﺪًا ﻹﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎرن ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ وأﻓﺮادهﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻨﺎﻣﻲ ).(Ayad, Barrere, and Otto 1997
وﻣﻦ أﺟﻞ دراﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ،ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ،ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﻦ/اﻟﻤﺴﻨﺔ آﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل رب/رﺑﺔ
اﻷﺳﺮة .وﻳﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮد اﻟﺰوج/اﻟﺰوﺟﺔ ،واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﻦ/اﻟﻤﺴﻨﺔ ،ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ اﻟﻼﺣﻖ .إن ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
ﻷﻧﻬﻢ إﻣﺎ رب/رﺑﺔ أﺳﺮة ،أو زوج/زوﺟﺔ ﻟﺮب/رﺑﺔ أﺳﺮة ،أو أب/أم ﻟﺮب/رﺑﺔ أﺳﺮة ،أو ﻧﺴﻴﺐ/ﻧﺴﻴﺒﺔ
ﻟﺮب/رﺑﺔ أﺳﺮة )ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  %97ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر و %92ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ( .ﻏﻴﺮ
أن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﻦ وﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻵﺧﺮﻳﻦ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻲ واﻟﺼﺤﻲ.
آﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮي هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ
ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد أﻃﻔﺎل اﻟﻤﺴﻦ/اﻟﻤﺴﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة؛ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ
ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﺑﻨﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﻦ/اﻟﻤﺴﻨﺔ ،ﻓﻼ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺪى ﻗﺮﺑﻬﻢ أو ﺑﻌﺪهﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ/إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ .ﺑﻞ إن ﻏﻴﺎب
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺴﻦ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﻮﻟﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﻌﻮق ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪى
ﻼ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ
ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﺑﻨﺎء اﻷﺻﻐﺮ أو اﻷآﺒﺮ ﺳﻨًﺎ .وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﻮح ﺗﺴﺠﻴ ً
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة؛ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ – ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة – ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﺴﻨﻮن ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﻣﻊ أﺑﻨﺎء أو ﺑﻨﺎت ﻣﺘﺰوﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺟﻮد زوج اﻻﺑﻨﺔ ،أو زوﺟﺔ اﻻﺑﻦ ،وﺑﻮﺟﻮد
زوج/زوﺟﺔ ﻟﺮب/رﺑﺔ اﻷﺳﺮة .آﻤﺎ ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
وأﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﺳﺮة ،أو ﻣﻊ أﻗﺎرب وﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺣﺪود هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺤﻮل دون اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻲ
واﻟﺼﺤﻲ ﻳﻌﻮض ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻧﻈﺮًا ﻻﺗﺴﺎع اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .ﻧﻘﻮم ﻓﻲ
ﺑﺤﺜﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ :ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة،
وﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻤﻔﺮدهﻢ ،ورﺋﺎﺳﺔ اﻷﺳﺮة ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺮب/رﺑﺔ اﻷﺳﺮة ،واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ اﻷﻗﺎرب
واﻵﺧﺮﻳﻦ .آﻤﺎ ﻧﻘﺪم ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺣﻮل ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ زوج/زوﺟﺔ ،وﻣﻊ أﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ،أو
ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ .وﻣﻌﻨﻰ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻷﺧﻴﺮ أن ﺗﻜﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ أﺳﺮي "ﻣﻌﻘﺪ" ،ﻳﻤﺘﺪ
ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻷﺳﺮة اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﻴﻦ وأﻃﻔﺎﻟﻬﻤﺎ .وﺣﻴﺚ أن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ اﺑﻦ
ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ ،ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺟﻨﺲ اﻻﺑﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﻦ.
وﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﺘﺮآﻴﺐ أﺳﺮ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ،ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺪور وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ؛ آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ؛ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ،وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄهﺪاﻓﻨﺎ ،ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﻴﺎﺳًﺎ ﺗﻠﺨﻴﺼﻴ ًﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ؛ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات ،ﺗﺒﻴﻦ أن اﻧﺤﺮاف ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ،أو
ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮزوﻧﺔ )أي ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت
اﻟﺒﻠﺪان ﻋﺒﺮ آﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ( .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬآﻮر ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟـ  23ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد  .23ﻓﻲ هﺬﻩ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻳﻤﻨﺢ آﻞ ﺑﻠﺪ اﻟﻮزن ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻴﻪ.
وﻳﻔﺤﺺ اﻟﺠﺰء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ دور اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻠﺪان واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ .وﺗﻘﻮم ﺗﺤﻠﻴﻼت ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺤﺪار Regression
 – Analysisﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ – ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺪول ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،وﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻀﺮ ،ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮت اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﻨﻮع .وﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻲ
واﻟﺼﺤﻲ ﻧﻔﺴﻪ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﻒ أو اﻟﺤﻀﺮ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ( ،وﻣﻦ ﻣﺼﺎدر
أﺧﺮى ).(United Nations 1999; World Bank 1996
ﺣﺠﻢ ،ورﺋﺎﺳﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ أﺳﺮ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
اﻟﺤﺠﻢ
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻴﻦ ﻣﺤﺪدﺗﻴﻦ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺳﻮﻳًﺎ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺘﺎن ﻓﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (1 :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮ ،وهﻮ ﻳﻤﺜﻞ – ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ -
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻜﺎن؛  (2ﻣﺘﻮﺳﻂ "ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺨﺘﺒﺮة" اﻟﺬي
ﻳﺴﺎوي ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ،آﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮدي ) Burch 1979; King
 .(and Preston 1990ﺗﺘﻤﺜﻞ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة؛ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺮد .ﺗﺨﺘﻠﻒ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ،وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺮهﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺜﺎل اﻓﺘﺮاﺿﻰ .ﻓﻠﻨﻔﺘﺮض أن ﻧﺼﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻀﻮ واﺣﺪ ،وأن اﻟﻨﺼﻒ
اﻵﺧﺮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة هﻮ ﺧﻤﺴﺔ .إﻻ أﻧﻪ ﻟﻮ ﺳﺌﻞ
آﻞ ﻓﺮد ﺣﻮل ﺣﺠﻢ أﺳﺮﺗﻪ ،ﻓﺈن  %90ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺳﻴﻔﻴﺪون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﻓﺮاد ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺸﻴﺮ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻌﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﺑﻤﻔﺮدهﺎ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺨﺘﺒﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻷﻓﺮاد ﺗﺴﺎوي  8.2ﻋﻀﻮا ) .(1 X 0.1) + (9 X 0.9وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،أﻳﻨﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮ،
ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة أآﺒﺮ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮد – وﻟﻴﺲ اﻷﺳﺮة – هﻮ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ .وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ هﻮ أن اﻷﺳﺮ اﻷآﺒﺮ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻷﺻﻐﺮ.
ﻳﻌﺮض ﺟﺪول  1ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺣﺠﺎم اﻷﺳﺮ )ﻏﻴﺮ ﻣﻮزون( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻨﺎ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺜﻼث )اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ( ،آﻤﺎ ﺗﻢ ﻗﻴﺎس هﺬﻩ اﻷﺣﺠﺎم وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑﺘﻴﻦ اﻟﻤﺬآﻮرﺗﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ
)اﻷﺳﺮة واﻟﻔﺮد( .وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺠﺪول إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎهﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان  5.2ﻓﺮدًا؛ ﻏﻴﺮ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮة ﻳﺼﻞ
إﻟﻰ  6.9ﻓﺮدا .وﻗﺪ ﻟﻮﺣﻈﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻨﻔﺮدة )اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻴﻨﺔ( .وﺗﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻼﺗﻨﺎ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺣﺼﺮﻳًﺎ إﻟﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺮ آﻤﺎ ﺗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﻟﻔﺮد ،أو وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ "ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺨﺘﺒﺮة".
وﺣﻴﺚ ﻳﺮآﺰ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ هﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﻨﻮن
)ﻣﻌﺮﻓﻮن هﻨﺎ ﺑﻤﻦ ﻳﺒﻠﻐﻮن  65ﺳﻨﺔ أو أآﺜﺮ( ،وﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺒﺮهﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد .ﻳﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان إﻟﻰ  5.5ﻋﻀﻮ؛ وﺗﺘﻘﺎرب اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺁﺳﻴﺎ )
 (5.5وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) ،(5.8ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ )) .(4.5ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻮد اﻷﺧﻴﺮ
إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ  Pاﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻤﻌﺪﻻت  Fاﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوت؛ آﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ(.

8

ﺟﺪول )  :( 1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻤﻔﺮدهﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ P
أﻓﺮﻳﻘ ﺁﺳﻴﺎ
ﻳﺎ
5.2
4.8
5.2 5.3
0.187
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة
)(0.8
)(0.5
)(0.9) (0.7
ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺨﺘﺒﺮة
0.009 6.9
6.0
6.5 7.4
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد
)(1.3
)(0.6
)(1.2) (1.3
0.034 5.5
4.5
5.5 5.8
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ +65
)(1.4
)(0.6
)(1.4) (1.4
0.026 5.6
4.6
5.6 5.9
ذآﻮر +65
)(1.3
)(0.6
)(1.3) (1.3
0.067 5.4
4.4
5.4 5.8
إﻧﺎث +65
)(1.5
)(0.7
)(1.4) (1.6
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻤﻔﺮدهﻢ
0.068 1.6
1.4
1.0 2.0
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد
)(1.6
)(0.5
)(0.8) (1.4
8.8
8.4
7.3 9.7
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ +65
)0.416 (5.0
)(3.0
)(5.4) (5.4
6.5
7.8
3.6 7.3
ذآﻮر +65
)0.015 (3.9
)(2.4
)(2.0) (4.4
11.1
8.9
10.2 12.3
إﻧﺎث +65
)0.364 (6.5
)(3.8
)(6.9) (7.0
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻮزوﻧﺔ ﻟـ 43ﺑﻠﺪ.
اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ.

وﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات أدﻧﻰ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ،ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 1.0ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ و  1.6ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .وﻳﺸﻴﺮ ذﻟﻚ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻤﺴﻨﻮن ﻧﻤﻄﻴًﺎ ﻓﻲ أﺳﺮ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،إﻻ أﻧﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻵﺧﺮﻳﻦ .إن ﻃﺮح  1ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻋﺪد
اﻷﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻠﺪان اﻟـ 43ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ أﺳﺮة ﺗﺘﻀﻤﻦ  4.5ﻓﺮد
ﺁﺧﺮ .وﻳﻘﺎرن اﻟﺼﻔﺎن اﻷﺧﻴﺮان ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻷوﺳﻂ ﻟﺠﺪول )  (1ﺑﻴﻦ أﺣﺠﺎم اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺒﺮهﺎ
ﻼ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺎث؛ وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ
اﻟﻤﺴﻨﻮن واﻟﻤﺴﻨﺎت .ﻓﺎﻟﺬآﻮر ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ أﺳﺮ أآﺒﺮ ﻗﻠﻴ ً
ﺟﺰﺋﻴًﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎﻻت أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﻨﺔ أرﻣﻠﺔ ،أو ﺗﻌﻴﺶ ﺑﻼ زوج؛ ﻏﻴﺮ أن اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺗﺒﻴﻦ
أن هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻟﻴﺴﺖ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن وﺟﻮد أﻓﺮاد ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة أﻣﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ،وأن أﺣﺠﺎم اﻷﺳﺮة
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ ،هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻤﻔﺮدهﻢ .ﺗﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻮل هﺬا اﻟﻮﺿﻊ؛ ﻓﻬﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ آﻞ
اﻷﻋﻤﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻤﻔﺮدهﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ إﻟﻰ  %1.6ﻋﺒﺮ آﻞ اﻟﺒﻠﺪان .إﻻ أن هﺬﻩ
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  .%8.8آﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﻨﺎت
اﻟﻼﺗﻲ ﻳﻌﺸﻦ ﺑﻤﻔﺮدهﻦ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ) (%11.1إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن
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ﺑﻤﻔﺮدهﻢ ) .(%6.5ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﻨﻔﺮد أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬآﻮر اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ )3.6
(%؛ وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻂ اﻷﺑﻮي ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى .وﻻ
ﺗﻼﺣﻆ اﺧﺘﻼﻓﺎت آﺒﻴﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﻳﻌﺸﻦ ﺑﻤﻔﺮدهﻦ .ﻓﻌﺪد آﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻤﻔﺮدهﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻗﺮﺑﺎء ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﻮار ،ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن ﻣﻌﻬﻢ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ.
وﻣﻦ اﻷرﺟﺢ أن ﻳﺘﻔﺎوت ﻣﺪى هﺬا اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ،وآﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ؛ إﻻ أﻧﻨﺎ ﻻ
ﻧﻤﺘﻠﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دراﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻲ واﻟﺼﺤﻲ.
وﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻠﻔﺘﺔ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ اﺧﺘﻼف اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺟﺪول )(.1
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻳﺼﻞ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﺤﺠﻢ اﻷﺳﺮة ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ  +65إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﺁﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ .آﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻏﻴﺎب اﻻﻧﺤﺮاف واﺿﺤًﺎ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول ) ، (1ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ
ﻳﺨﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬآﻮر اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻤﻔﺮدهﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ أﺻﻐﺮ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﺒﺮ ﺁﺳﻴﺎ .وﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻳﺸﻴﺮ هﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج إﻟﻰ أن أآﺒﺮ ﺗﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وأن أﺻﻐﺮ ﺗﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.
وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺠﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻻﺣﻘًﺎ.
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ رب/رﺑﺔ اﻷﺳﺮة
ﻳﺸﻴﺮ ﺟﺪول ) (2إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺴﻨﺎت واﻟﻤﺴﻨﻴﻦ – ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ – وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺮب/رﺑﺔ
ﻻ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﻌﻘﺪة ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮة .ﻳﻘﻮم
اﻷﺳﺮة .ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة أﺷﻜﺎ ً
اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻲ واﻟﺼﺤﻲ ﺑﺘﺪوﻳﻦ ﻓﺌﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ رب/رﺑﺔ اﻷﺳﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻓﺮد
ﻣﻦ أﻓﺮادهﺎ :رب/رﺑﺔ أﺳﺮة ،زوج/زوﺟﺔ ،أب/أم ،ﻧﺴﻴﺐ/ﻧﺴﻴﺒﺔ ،اﺑﻦ/اﺑﻨﺔ ،زوج اﺑﻨﺔ ،زوﺟﺔ اﺑﻦ،
ﺣﻔﻴﺪ/ﺣﻔﻴﺪة ،أخ/أﺧﺖ ،زوﺟﺔ أﺧﺮى )ﺿﺮﻩ( ،ﻃﻔﻞ/ﻃﻔﻠﺔ ﻣﺘﺒﻨﻰ/ﻣﺘﺒﻨﺎة ،أﻗﺎرب ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺮب/رﺑﺔ اﻷﺳﺮة
)أوﻻد اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ ،أوﻻد اﻷخ/اﻷﺧﺖ ،اﻷﺧﻮال/اﻟﺨﺎﻻت ،اﻷﻋﻤﺎم/اﻟﻌﻤﺎت( ،أو ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻗﺮﺑﺎء
)ﻣﺜﻞ ﺧﺎدﻣﻲ اﻟﻤﻨﺎزل( .أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺬآﻮر – أآﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ – هﻢ أرﺑﺎب
اﻷﺳﺮ؛ وهﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ آﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﻌﺎدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ .وﻣﻊ
هﺬا ،ﻓﻤﻦ اﻷرﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺬآﻮر اﻷﻓﺎرﻗﺔ أرﺑﺎب أﺳﺮ أآﺜﺮ ﻣﻦ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.
ﻓﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا أرﺑﺎب أﺳﺮ هﻢ ﻣﻦ أهﻞ رب اﻷﺳﺮة؛ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻠﺪان اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ  %10.9ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ أهﻞ رب اﻷﺳﺮة .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻻ ﻳﺼﻨﻒ
ﺳﻮى ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬآﻮر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻢ أزواج ،أو ﻣﻦ اﻷﻧﺴﺎب ،أو أﺷﻘﺎء ،أو أﻗﺎرب ﺁﺧﺮﻳﻦ ،أو
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻗﺎرب .أﻣﺎ اﻻﺧﺘﻼف اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻬﻮ أن اﻟﺬآﻮر ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻳﻤﻴﻠﻮن أآﺜﺮ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺁﺳﻴﺎ إﻟﻰ أﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﺑﻰ ﺑﺮب/رﺑﺔ اﻷﺳﺮة ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺪر إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﺬآﻮر ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻗﺎرب ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ ﻧﻔﺴﻪ.
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ﺟﺪول ) :(2ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﺳﻦ  +65وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺮب/رﺑﺔ اﻷﺳﺮة ،ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ذآﻮر +65
رب أﺳﺮة
زوج
ﻗﺮﻳﺐ
ﻧﺴﻴﺐ
أخ
ﻣﻦ اﻷهﻞ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻗﺎرب

إﻧﺎث +65
رﺑﺔ أﺳﺮة
زوﺟﺔ
أم
ﺣﻤﺎﻩ
إﺑﻨﻪ
ﻣﻦ اﻷهﻞ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻗﺎرب

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺁﺳﻴﺎ

89.0
)(7.5
2.1
)(2.6
4.4
)(2.7
0.7
)(1.6
1.0
)(0.7
1.8
)(2.6
0.7
)(0.6

83.1
)(5.3
1.8
)(2.7
10.9
)(5.7
1.7
)(1.9
0.7
)(0.6
1.3
)(0.8
0.2
)(0.2

83.9
)(6.1
3.2
)(3.6
5.5
)(2.6
2.2
)(1.5
1.1
)(0.4
2.3
)(0.8
1.3
)(0.7

86.4
)(7.2
2.3
)(2.8
6.3
)(4.5
1.3
)(1.8
0.9
)(0.6
1.8
)(2.0
0.7
)(0.6

40.2
)(14.3
21.7
)(6.7
23.9
)(11.3
4.1
)(4.6
2.4
)(1.6
6.5
)(5.1
0.6
)(0.5

26.3
)(17.3
27.2
)(7.7
33.0
)(16.6
6.6
)(5.0
0.9
)(0.5
5.1
)(3.9
0.5
)(0.4

39.7
)(7.6
29.3
)(6.3
16.3
)(4.4
6.6
)(4.2
2.1
)(0.6
3.6
)(1.2
1.8
)(0.9

36.5
)(15.1
24.7
)(7.5
24.6
)(13.0
5.2
)(4.7
1.9
)(1.4
5.6
)(4.3
0.8
)(0.7

ﻗﻴﻤﺔ P
0.033
0.500
0.000
0.081
0.405
0.519
0.000
0.028
0.012
0.012
0.215
0.012
0.218
0.000

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﻮزون ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ  43ﺑﻠﺪ.
اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ.

أﻣﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎث ،ﻓﺘﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻨﻮع أآﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺮب/رﺑﺔ اﻷﺳﺮة؛ آﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت
آﺒﻴﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .وهﻨﺎك ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻨﺎت ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ(1 :
ﻧﺴﺒﺔ رﺑﺎت اﻷﺳﺮ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %26.3ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ إﻟﻰ  %40.2ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؛  (2ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰوﺟﺎت ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %21.7ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﻟﻰ  %29.3ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ؛  (3ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ
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ﺑﻴﻦ  %16.3ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ  %33.0ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ .ﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺜﻼث ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ
 %80ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻨﺎت .وإذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ اﻹﻧﺎث ﺑﺄﻗﺮاﻧﻬﻦ اﻟﺬآﻮر ،ﻓﻤﻦ اﻷرﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﻨﺎت ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﻴﺒﺎت ،أو ﻣﻦ اﻷﺧﻮات ،أو ﻣﻦ اﻷﻗﺮﺑﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺮب/رﺑﺔ اﻷﺳﺮة؛ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ آﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻟﻔﺌﺎت ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ .وآﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬآﻮر ،ﻣﻦ اﻷرﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن اﻹﻧﺎث
رﺑﺎت أﺳﺮ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،أو ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﺮب/رﺑﺔ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ،وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻗﺮﺑﺎء ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.
ﺗﺸﻜﻴﻞ/ﺗﺮآﻴﺐ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﺪول )  ( 3اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ واﻟﻤﺴﻨﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
اﻷﻗﺮﺑﺎء أو أﺷﺨﺎص ﺁﺧﺮﻳﻦ .هﻨﺎك أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻨﺎت ) (%76.7اﻟﻼﺗﻲ ﻳﻘﻴﻤﻦ ﻣﻊ اﻟﺰوج .آﻤﺎ
أن أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ) ،(%52.5أو ﻣﻊ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر )(%65.5؛ واﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻨﻬﻦ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ )92.4
 .(%ﺳﻮف ﻧﻘﻮم ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻻﺣﻖ ﻟﻬﺬا
اﻟﺒﺤﺚ .وهﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ أﺻﻐﺮ – وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ – ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬآﻮر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻴﺲ
اﻟﻄﻔﻞ أو اﻟﺰوﺟﺔ ) ،(%27.2أو ﻣﻊ ﻣﺴﻦ ﺁﺧﺮ ).(%29.8
أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﻨﺎت اﻟﻼﺗﻲ ﻳﻌﺸﻦ ﻣﻊ اﻟﺰوج ،ﻓﻬﻲ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺬآﻮر؛ إذ ﺗﺒﻠﻎ  %27.8ﻓﻘﻂ.
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻨﺴﺎء أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر ﻻﺣﺘﻤﺎل ﻓﻘﺪان اﻟﺰوج ،ﻷن ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻷزواج أآﺒﺮ ﺳﻨًﺎ ﻣﻦ
زوﺟﺎﺗﻬﻢ؛ آﻤﺎ أن ﻣﻌﺪﻻت وﻓﻴﺎت اﻟﺬآﻮر أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺎث .وآﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻳﻌﺸﻦ ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ ) ،(%55.9أو ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ) ،(%40أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل .وﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻼﺗﻲ ﻳﻌﺸﻦ ﻣﻊ أي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ )،(%78.4
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻨﺔ ﻣﻊ
ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮ ) .(%69.8واﻟﻮاﻗﻊ ،أن هﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﺴﻨﺎت ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻌﻴﺶ
ﻣﻊ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮ ،ﺑﺪون وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ .وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
واﻟﻤﺴﻨﺎت ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻊ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﻼل اﻟـ
 18ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ اﻟﻨﺎﻣﻴﺘﻴﻦ اﻷﺧﺮﻳﻴﻦ.

12

ﺟﺪول ) :(3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﺳﻦ  65ﺳﻨﺔ وأآﺜﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻷﻗﺮﺑﺎء اﻟﻤﺤﺪدﻳﻦ،
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ذآﻮر +65
زوﺟﺔ
اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ )(+18
أي ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮ )(17-0
أي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ )(+18
ﺑﺎﻟﻐﻮن ﺁﺧﺮون )(64-18
ﻣﺴﻦ ﺁﺧﺮ )(+65
إﻧﺎث +65
زوج
اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ )(+18
أي ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮ )(17-0
أي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ )(+18
ﺑﺎﻟﻐﻮن ﺁﺧﺮون )(64-18
ﻣﺴﻦ ﺁﺧﺮ )(+65

ﺁﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

78.2
)(7.5
45.9
)(10.9
70.3
)(8.6
91.1
)(5.0
31.6
)(14.5
24.1
)(5.5

77.8
)(5.8
66.3
)(11.6
63.5
)(15.3
96.0
)(1.9
17.5
)(6.1
34.8
)(9.7

70.4
)(4.6
52.5
)(7.1
55.1
)(10.1
91.3
)(2.6
27.7
)(6.9
38.4
)(4.0

76.7
)(7.2
52.5
)(13.3
65.4
)(12.3
92.4
)(4.5
27.2
)(12.7
29.8
)(9.0

23.8
)(6.2
49.7
)(8.8
69.8
)(9.6
78.4
)(9.7
43.7
)(14.8
31.0
)(5.4

32.1
)(7.4
68.3
)(11.9
64.3
)(15.0
88.6
)(7.0
32.7
)(8.8
34.7
)(7.9

32.9
)(5.3
56.7
)(7.3
55.7
)(11.0
87.0
)(4.3
39.5
)(8.4
37.0
)(3.5

27.8
)(7.6
55.9
)(12.1
65.5
)(12.5
82.8
)(9.4
40.0
)(13.0
33.2
)(6.2

ﻗﻴﻤﺔ P
0.013
0.000
0.004
0.005
0.008
0.000
0.000
0.000
0.011
0.002
0.067
0.029

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﻮزون ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ  43ﺑﻠﺪ.
اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ.

هﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﺿﺎع اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ؛ واﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ .إذ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﻴﺶ رﺟﺎل وﻧﺴﺎء ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﺣﺪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﺁﺧﺮ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣﺪ .آﻤﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ اﺣﺘﻤﺎﻻت إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
اﻟﺬآﻮر ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰوﺟﺔ ،أو ﻣﻊ أي اﺑﻦ ﺻﻐﻴﺮ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى .أﻣﺎ اﻟﻤﺴﻨﻮن
واﻟﻤﺴﻨﺎت ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻓﺘﻨﺨﻔﺾ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﻣﺴﻦ أو ﻣﺴﻨﺔ أﺧﺮى ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻗﺮاﻧﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى.
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اﻟﺘﻔﺎوت اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ
رآﺰﻧﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻠﺪان واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ.
وﻧﻨﺘﻘﻞ هﻨﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺤﻀﺮ ،وﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻮا ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ،وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ .وهﻨﺎك ﻣﻤﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة )ﻣﺜﻞ :اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ،واﻟﻮﻓﻴﺎت،
وﺳﻦ اﻟﺰواج( ﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ،آﻤﺎ ﺗﺘﻨﻮع وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛
وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻧﻔﺘﺮض أن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﺗﺘﻨﻮع أﻳﻀًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت .ﻟﻘﺪ ﺗﻮﻟﺪت
هﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺧﻼل دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ،أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪدة .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
وﺟﺪ داﻓﺎﻧﺰو وﺷﺎن  (1994) DaVanzo and Chanأن اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﺑﺘﺎء ،أﻗﻞ ﻟﺪى
اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬآﻮر اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﺤﻘﻮا ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
آﺎن أﻗﻞ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﻧﻔﺴﻪ .آﻤﺎ أﺑﺮز دي ﻓﻮس ) (De Vos 1990أن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
اﻟﻤﻤﺘﺪة أآﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺟﺪ
ﻧﺎﺗﻴﻔﻴﺪاد وآﺮوز ) (Natividad and Cruz 1997أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺗﺒﺮز
وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ .وﻗﺪ ﺑﺮر هﺬا اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳًﺎ ﻷﻓﻀﻠﻴﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ) .(DaVanzo 1994; Kim and Rhee 1997وﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻄﺮاد ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻤﻖ
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
آﺒﻴﺮة ﻋﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺪى ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﻜﺎن .ﻓﺒﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ  18و 65ﺳﻨﺔ ،ﺗﺮﺗﻔﻊ اﺣﺘﻤﺎﻻت إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض آﺒﻴﺮ
ﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻓﻔﻲ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎهﺎ ،ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺤﻖ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ،
وﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻤﺴﻨﺎت ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .وﻻﺗﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ،ﻷن اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
دﺧﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﺴﻮح اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ،آﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﺣﻴﻨﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻻت
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ هﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم .واﻟﻮاﻗﻊ ،أن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮًا )ﺑﻮرآﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ،ﻣﺎﻟﻲ ،اﻟﻨﻴﺠﺮ ،واﻟﻴﻤﻦ( ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮا ﻗﻂ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ؛ آﻤﺎ ﻳﺴﺠﻞ
اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻲ واﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻴﻤﻦ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻴﺪة ﻣﺴﻨﺔ واﺣﺪة اﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﺎت ،وهﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺒﻠﺪان.
وﻳﺒﻴﻦ ﺟﺪول  4اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻲ واﻟﺼﺤﻲ ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻗﻤﻨﺎ هﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ
ﻓﻘﻂ ،ﻷن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﺤﻘﻮا ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺎث .وﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
واﻟﺤﻀﺮﻳﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺨﺘﺒﺮة  5.7ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ و5.5
ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ،وهﺬا اﻟﻔﺮق ﻻ ﻳﺤﻤﻞ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ .آﻤﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺤﻀﺮ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻤﻔﺮدهﻢ ،وﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﺮأﺳﻮن أﺳﺮ ،وﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ .ﻏﻴﺮ
أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ اﻟﺰوج/اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺤﻀﺮ )%54
ﻣﻘﺎﺑﻞ .(%47
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ﺟﺪول ) :(4ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺨﺘﺎرة ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ،ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻪ
ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮة
اﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺤﻀﺮ
اﻟﺮﻳﻒ
ﻗﻴﻤﺔ P
ﺑﺪون ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻗﻴﻤﺔ P

5.5
)(1.5
5.7
)(1.7
5.5
)(1.4
0.458
5.6
)(1.4
5.5
)(1.5
0.786

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﺑﻤﻔﺮدهﻢ
8.8
)(5.8
9.1
)(6.5
8.8
)(5.1
0.819
9.1
)(5.2
8.0
)(5.4
0.367

ﻧﺴﺒﺔ أرﺑﺎب
اﻷﺳﺮ
62.1
)(9.2
61.4
)(9.7
62.8
)(8.6
0.482
57.0
)(10.3
76.2
)(10.0
0.000

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ
اﻟﺰوج/اﻟﺰوﺟﺔ
50.3
)(8.9
46.5
)(8.7
54.1
)(7.4
0.000
46.6
)(9.4
64.0
)(10.4
0.000

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ
ﻃﻔﻞ ﺑﺎﻟﻎ
55.3
)(13.9
57.5
)(14.0
53.1
)(13.7
0.148
54.6
)(14.0
53.7
)(13.0
0.751

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﻮزون ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ  43ﺑﻠﺪ ﻟﻠﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﺳﻮﻳﺎ.
اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ.

اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠﻢ اﻷﺳﺮة ،وﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻤﻔﺮدهﻢ ،وﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ .ﻏﻴﺮ أن اﺣﺘﻤﺎﻻت رﺋﺎﺳﺔ اﻷﺳﺮة ،واﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ
اﻟﺰوج/اﻟﺰوﺟﺔ ،أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ .آﻤﺎ
ﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻷﺳﺮة ،واﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﺰوج/اﻟﺰوﺟﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺎث واﻟﺬآﻮر )اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻴﻨﺔ( .وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ ﺑﺎﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .آﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻟﺪى اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻂ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﻧﻨﻈﺮ اﻵن إﻟﻰ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪان .ﻓﻜﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ ،ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ آﺒﻴﺮة؛ ﺑﻞ إن هﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل أو اﻟﻨﺴﺎء .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻓﺘﺮاض
أن ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان .ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻢ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ  -ﻣﺜﻞ ﻧﺼﻴﺐ
اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،أو ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  -ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻧﺠﺪ ﺑﻠﺪاﻧًﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ
اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺒﺮز ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺮﺑﻰ أﻗﻞ ﻗﻮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ؛ آﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ هﺬﻩ
اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺄﺣﺠﺎم أﺻﻐﺮ ﻟﻸﺳﺮ ،وﻧﺴﺐ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻤﻔﺮدهﻢ .وﻣﻦ أﺟﻞ اﺧﺘﺒﺎر هﺬﻩ
اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ اﻧﺤﺪارات  ،ﺑﻮاﻗﻊ اﻧﺤﺪار ﻟﻜﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘًﺎ .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪان – هﻲ :اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،و ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﻧﺴﺒﺔ أي
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اﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻀﺮ – إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺠﻨﺲ .ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ،
واﺣﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺬآﻮر واﻷﺧﺮى ﺑﺎﻹﻧﺎث؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻳﺴﺘﻨﺪ آﻞ اﻧﺤﺪار ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺪارات إﻟﻰ  86ﻣﻼﺣﻈﺔ.
ﻳﻌﺪم ﺟﺪول ) (5ﺗﻠﺨﻴﺼ ًﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺤﺪار؛ آﻤﺎ ﻳﺆآﺪ اﻟﺠﺪول ﺻﺤﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻔﺘﺮض ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
)اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ( ،وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ اﻟﺰوج/اﻟﺰوﺟﺔ .وﻳﺮﺗﺒﻂ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻣﻊ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻤﻔﺮدهﻢ ،وﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﺮأﺳﻮن اﻷﺳﺮة؛ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺳﻠﺒ ًﺎ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة ،وﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﻟﻎ ،وﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﺁﺧﺮ .ﺳﻮف ﻧﻨﺎﻗﺶ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ.
ﺟﺪول ) :(5ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺤﺪارﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة

اﻟﺠﻨﺲ )=1أﻧﺜﻰ(
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة

ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﺑﻤﻔﺮدهﻢ

0.162-

**4.579

أرﺑﺎب أﺳﺮ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ
ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ
اﻟﺰوج/اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻊ
اﺑﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺎﻟﻎ
ﺁﺧﺮ
**49.672-

**48.863-

3.400

**12.833

__*0.894-0.294-

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

__-2.702-

__11.655-

__*4.888

__13.713

__

ﺁﺳﻴﺎأﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

*4.242

**7.070-

1.592

**

**12.217-

4.659

3.728-

*0.055
0.004

0.1960.041-

0.2230.006-

0.1710.165

**0.968
0.052

0.322
0.020

**0.045-

**0.118

**0.324

0.043-

**0.262-

**0.317-

0.000

0.087-

0.069

0.026

0.130

0.121-

5.389
0.733
**12.98

18.209
0.628
**7.27

78.959
0.893
**93.39

82.604
0.926
*139.482

0.4420.651
**20.808

39.657
0.509
**11.556

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
 $1000وﺣﺪة(
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
أي ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻀﺮ
اﻟﺜﺎﺑﺖ
R²
F

؛ ** p<.01
ﺣﻴﺚ * 0.5>p>.01
ﻧﺘﺎﺋﺞ  43ﺑﻠﺪ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ.
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻻ ﻳﺒﺪو أن هﻨﺎك ارﺗﺒﺎط واﺿﺢ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻳﻒ .آﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻘﻂ
ﺑﺤﺠﻢ اﻷﺳﺮة ،وﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﻟﻎ .ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻮﻗﻊ ،وﺟﺪ أن هﺬان اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎن إﻳﺠﺎﺑﻴﺎن.
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎة؛ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺑﺪورﻩ إﻟﻰ
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺮﻣﻞ ،وﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻓﺮص وﺟﻮد أﻃﻔﺎل ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻤﺴﻨﻮن.
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آﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺠﺪول ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻬﻤﺔ أﺧﺮى؛ وهﻲ أن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺠﻨﺲ ﻳﻈﻞ ﻗﻮﻳًﺎ ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻷﺧﺮى؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻻ ﺗﻌﻮد ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .إذ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻄﺮق ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ اﻷﺧﺮﻳﻴﻦ .وﺗﺸﻴﺮ
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺪاد اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ إﻟﻰ أن اﺣﺘﻤﺎﻻت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻷﺳﺮ ،أو اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﺁﺧﺮ ،ﺗﻘﻞ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺁﺳﻴﺎ .آﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ إﻟﻰ أن اﺣﺘﻤﺎﻻت إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻊ
اﻟﺰوج/اﻟﺰوﺟﺔ ،أو ﻣﻊ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﻟﻎ ،أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى .وﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ آﺜﻴﺮًا أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻋﻦ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺘﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ؛ وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة ،وﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﺑﻤﻔﺮدهﻢ.
وﺑﻌﺪ ﺿﺒﻂ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﻮع )أي اﻻﺧﺘﻼف
ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺎث واﻟﺬآﻮر( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺠﻢ واﻻﺗﺠﺎﻩ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺒﻂ .ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪد أﻗﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﻳﺮأﺳﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺬآﻮر ،أو
ﻳﻌﻴﺸﻦ ﻣﻊ اﻟﺰوج؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺒﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﻳﻌﻴﺸﻦ ﺑﻤﻔﺮدهﻦ أو ﻣﻊ
ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﺁﺧﺮ .آﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺁﺛﺎر ذات دﻻﻟﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﺠﻢ اﻷﺳﺮة ،أو اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ
اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ.
اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻦ/اﻟﻤﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﺮي ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ
) .(United Nations 2000وﺗﺸﻴﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (1إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻣﻊ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﻟﻎ .وﻳﺒﺪو ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن هﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﻊ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺴﻦ/اﻟﻤﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ) %66.3ﻟﻠﺬآﻮر ،و %68.3ﻟﻺﻧﺎث( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ أﻣﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ ،ﻓﺈن
اﺣﺘﻤﺎﻻت إﻳﺠﺎد ﻣﺴﻦ ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ أآﺒﺮ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻦ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أو أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ .آﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﺳﻢ
اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  1ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻮح اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟـ.43
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رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ  :1ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ واﻟﻤﺴﻨﺎت ﻓﻲ ﺳﻦ  65ﺳﻨﺔ أو أآﺜﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﻟﻎ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ
إﻧﺎث

ذآﻮر

ﺑﻨﺠﻼدﻳﺶ

ﺑﺎآﺴﺘﺎن
اﻟﻤﻐﺮب

آﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

ﻣﺼﺮ
ﺑﻴﺮو

ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ

آﺎزاﺧﺴﺘﺎن

آﺎزاﺧﺴﺘﺎن
أوﻏﻨﺪا

ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ
اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

ﺁﺳﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

ﺁﺳﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

هﻨﺎك درﺟﺔ أﻣﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮاوح ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ اﺑﻦ
ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ  %25ﻓﻲ ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ إﻟﻰ  %70ﻓﻲ ﻣﺼﺮ .وﻳﺘﻘﻠﺺ هﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬآﻮر ﻓﻲ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ ﺣﺪﻩ اﻷدﻧﻰ  %41ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ  %60ﻓﻲ ﺑﻴﺮو .أﻣﺎ ﻓﻲ
ﺁﺳﻴﺎ ،ﻓﺈن أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬآﻮر اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺑﺎآﺴﺘﺎن ) .(%80آﻤﺎ ﻧﺠﺪ
ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺎث؛ وﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺤﺪار ﻓﻲ ﺟﺪول  5أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ذات دﻻﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ.
ﺳﻨﻠﻘﻲ اﻵن ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺣﺘﻤﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬآﺮ أو اﻷﻧﺜﻰ؛ آﻤﺎ ﺳﻨﺤﺎول اآﺘﺸﺎف إذا
آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻴﻮل اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ووﻓﻘًﺎ ﻟﻼرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻜﻠﻲ .وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ذﻟﻚ ،ﻧﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎء ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮع ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن – داﺧﻞ ﺑﻠﺪ
ﻣﺎ  -ﻣﻊ اﺑﻦ ذآﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻘﺴﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ اﺑﻨﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،إذا آﺎن 40
 %ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ اﻻﺑﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ ،و %20ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ اﻻﺑﻨﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ،ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮع 2.0؛
وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻤﻨﻴًﺎ أن هﻨﺎك ﻏﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬآﻮر .ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻲ واﻟﺼﺤﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮع ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺘﺮك .وﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺴﻮح اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ
واﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ .وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮع
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ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻤﺴﻦ ﻣﻊ زوج اﻻﺑﻨﺔ،
أو ﻣﻊ زوﺟﺔ اﻻﺑﻦ ،ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﺑﻦ ﻣﺘﺰوج أو ﻣﻊ اﺑﻨﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ.
وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮع ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل )ﻣﺘﺰوﺟﻮن أو ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺰوﺟﻴﻦ( آﻤﺆﺷﺮ ﻟﻠﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻮع ،ﻟﻮ آﺎن هﻨﺎك وﺟﻮد ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ .وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟـ 43ﺗﺤﺖ
اﻟﺪراﺳﺔ .إﻻ أن ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع ﻣﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻮع ﻳﻤﺜﻞ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ أآﺒﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء
اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻓﺘﺮاض وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﺘﺴﺎوي ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث.
وﺣﻴﺚ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ اﻟﺰواج ﻟﺪى اﻹﻧﺎث أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ
ﺗﻮاﻓﺮ أآﺒﺮ ﻟﻠﺒﻨﺎت اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ .آﺬﻟﻚ ،ﻻ ﺗﺸﻴﺮ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻮع إﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻌﻴﺶ
ﻣﻊ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺬآﻮر إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﻘﺪم اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  2ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻮع ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺠﻨﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ
اﻹﻗﺎﻣﺔ؛ آﻤﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  3اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺴﻦ .ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﻔﺮدة ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻮﻏﺎرﺛﻤﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻊ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻨﻮع إﻟﻰ ) 2.0ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻮق ﺧﻂ  1.0اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ
ﻧﺴﺒﺔ  0.5ﺗﺤﺖ هﺬا اﻟﺨﻂ .هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻷن آﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ
ﺣﻮل اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ؛ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺬرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺬرﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث؛ آﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺿﻤﻨﻴًﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮع اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  1.0إﻟﻰ ﺗﻮازن ﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻞ
اﻟﻨﻮﻋﻲ .ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﺛﻼﺛﺔ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  ،2وهﻲ (1 :اﻟﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﺬرﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ،وﺗﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮع ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ  ،2.7ﻣﻊ  31ﺑﻠﺪ ﺑﻬﺎ
ﻏﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺬآﻮر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  12ﺑﻠﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﻄﺮة ﻟﻺﻧﺎث (2 .اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻤﺔ ،ﻣﻊ
ﻧﺴﺐ ﺗﺮﺗﻔﻊ آﺜﻴﺮا ﻋﻦ  1ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان ﺁﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ (3 .ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ
ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻮع ﺣﻮل ﻣﻴﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ واﻟﻤﺴﻨﺎت.
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ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺎﻧﻲ) :(2ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻮع ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻊ ذآﻮر وإﻧﺎث ﻓﻲ ﺳﻦ  65ﺳﻨﺔ أو أآﺜﺮ ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ
1000
ذآﻮر

إﻧﺎث

ﻧﻴﺒﺎل

ﺑﻮرآﻴﻨﺎ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﺎن
آﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

ﻧﻴﺒﺎل
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﺎن
هﺎﻳﺘﻰ

أﻧﺪوﻧﻴﺲ
ﺎ

أﻧﺪوﻧﻴﺲ
ﺎ

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

ﻧﻴﺠﺮ

ﺁﺳﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

ﺁﺳﻴﺎ

ﺟﺰر
اﻟﻘﻤﺮ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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ﻳﻌﺮض اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻮع ﻟﻸﺑﻨﺎء اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻔﺮدة ﻟﻠﺒﻠﺪان.
إﻧﺎث
اﻟﻴﻤﻦ

ﺑﻮآﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﺎن

آﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

أوزﺑﻜﺴﺘﺎن

ﺟﻮاﺗﻴﻤﺎﻻ

اﻟﺒﺮازﻳﻞ

اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

ﺑﻮآﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ

ﺁﺳﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

ﺁﺳﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻮع ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﺑﻨﺎء ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ
وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ،ﻳﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ اﺑﻦ ﻣﺘﺰوج إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  15ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﺑﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻓﻘﻂ؛ إﻻ أن اﻟﻤﻌﺪل ﻳﻔﻮق  100:1ﻓﻲ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ اﻟﺬآﻮر .ﺗﺮﺗﻔﻊ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ،ورﺑﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أآﺒﺮ
إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺶ اﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻊ أهﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﺰواج،
وﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻌﻬﻢ أﺿﻌﻒ – ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻮذﺟﻲ  -ﻣﻦ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ أﻃﻔﺎل ﻣﺘﺰوﺟﻴﻦ.
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺑﻮي اﻟﺬي ﻳﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﺎﺳﻮن ) ،(Mason 1992هﻨﺎك ﻧﻤﻂ واﺿﺢ ﻟﺪى
اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎدﻳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺬآﻮر ،ﻣﻊ ﻗﻴﺎم زوﺟﺔ اﻻﺑﻦ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ أن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺁﺳﻴﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺬآﻮر ،ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻧﺠﺪ ﺑﻌﺾ
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮع ﻓﻲ ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ إﻟﻰ  ،0.14ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ
اﻷهﻞ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺎت .وﺗﺨﺘﻠﻒ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ آﺜﻴﺮًا ﻋﻦ ﺁﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮع
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺘﺰوج اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﻦ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ  ،1.0وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت آﺒﻴﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪان هﺬﻩ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻮد اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺤﺪود ﻟﻠﺬآﻮر ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﺮ أآﺒﺮ ﻟﻠﺬرﻳﺔ
اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث؛ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﻤﻖ أآﺜﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻧﻈﺮًا ﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻼ ﻟﻼﻧﺤﺪار ﺑﺤﻴﺚ آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ اﺑﻦ
ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﺰء ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﺤﻠﻴ ً
ﺑﺎﻟﻎ هﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ .أﻣﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻻﻧﺤﺪارهﻮ أﻧﻪ– ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى – ﺗﺮﺗﺒﻂ
اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ اﻻﺑﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،وﺳﻠﺒًﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
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ذﻟﻚ ،آﺎﻧﺖ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ اﻻﺑﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ أﻋﻠﻰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى.
وﺳﻨﺘﻮﺳﻊ اﻵن ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺗﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻻﻧﺤﺪارات اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮع ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ
اﻻﺑﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ هﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ،ﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ )اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،اﻟﺠﻨﺲ،
اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻀﺮ(.
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﺪول ) (6اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺑﻨﺎء واﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ .وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺤﺪار إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻓﻲ
اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﻦ )ﺁﺧﺮ ﻋﺎﻣﻮد ﻓﻲ ﺟﺪول
 ،(6ﻳﺼﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻟﻠﻨﻮع إﻟﻰ 0.636؛ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮع ﻟﻠﻤﺴﻨﺎت ﺗﺒﻠﻎ 0.636
ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮع ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ .وﻣﻊ أن هﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄن اﺣﺘﻤﺎﻻت
اﻟﻌﻴﺶ ﻟﺪى اﻻﺑﻨﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻨﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻦ.
آﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ هﺬﻩ اﻻﻧﺤﺪارات إﻟﻰ أن اﻟﺒﻠﺪان اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻮع ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أدﻧﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻮع .وﺗﺘﺰاﻳﺪ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء
اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﺑﻨﺎء .أﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  -اﻟﺬي ﺳﺒﻖ أن وﺟﺪﻧﺎﻩ ﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ ﻋﻜﺴﻴًﺎ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ
اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ  -ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻜﺴﻴًﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرآﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﺴﻦ .أي أن اﺣﺘﻤﺎﻻت إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛
وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻴﻢ هﺆﻻء ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ ،ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺗﻘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻت إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻣﻊ ذآﺮ ﺑﺎﻟﻎ .وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت أﺧﺮى
ذات دﻻﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻮع.
ﺟﺪول ) :(6ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺤﺪارﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻨﻮع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرآﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﻦ ﻓﻰ اﻻﻗﺎﻣﺔ

اﻟﻨﻮع ) = 1أﻧﺜﻰ(
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺁﺳﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل
ﻳﺸﺎرآﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ
1.023
1.198
**2.565
__

اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

1.106
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 1.000
 $1000وﺣﺪة(
**0.985
1.001
ﻧﺴﺒﺔ أي اﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻳﻒ
اﻟﺜﺎﺑﺖ
R²
F

1.123
0.470
**9.89

اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرآﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ
0.636
**4.259
**6.593
__
1.025
1.004
**0.969
1.003
3.062
0.460
**9.48

؛ ** p<.01
ﺣﻴﺚ * 0.5>p>.01
ﻧﺘﺎﺋﺞ  43ﺑﻠﺪ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ.
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺎوي ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﺻﻔﺮ.
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اﻟﺨﻼﺻﺔ
ﺑﺎﻻﺗﺴﺎق ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺟﺪﻧﺎ أن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ) (43ﻳﻤﻴﻠﻮن
إﻟﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ أﺳﺮ آﺒﻴﺮة ،ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت أن ﺗﻜﻮن إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ ،وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذآﺮًا .إﻻ
أن هﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛ آﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ أﻧﻤﺎط إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪان )ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزوﻧﺔ( أن هﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ آﻞ
ﻋﺸﺮة ﻣﺴﻨﻴﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻤﻔﺮدﻩ؛ وأن هﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻت أآﺒﺮ أن ﺗﻌﻴﺶ اﻟﻤﺴﻨﺎت ﺑﻤﻔﺮدهﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻦ.
ﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻨﺎت
آﻤﺎ ﺗﻘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻت إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﺰوج ،أو رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻟﻸﺳﺮة؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴﺒﺔ أآﺒﺮ ﻗﻠﻴ ً
اﻟﻼﺗﻲ ﻳﻌﺸﻦ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻦ.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﻧﻤﺎط اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ –
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  %50ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ – هﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻت آﺒﻴﺮة أن ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻤﺴﻨﻮن
ﺑﻤﻔﺮدهﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وأن ﻳﺮأﺳﻮا اﻷﺳﺮة ،أو أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ اﻟﺬرﻳﺔ أو اﻷزواج.
وﻳﻨﺨﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا اﻟﺒﺤﺚ؛ وﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻧﺠﺪ أن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﻴﺶ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﻤﻔﺮدهﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ هﻲ اﻷدﻧﻰ .وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ
ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت أﻗﻞ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮ ﻋﺒﺮ ﺑﻠﺪان هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺂﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻓﻘﺪ ﺑﺮزت اﺧﺘﻼﻓﺎت أﻗﻞ ﻓﻲ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ،ﻣﺜﻞ :ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻎ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮع اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻣﻌﻪ .ﻟﻘﺪ ﻟﻮﺣﻈﺖ أﻗﻞ آﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻨﻮع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺑﻦ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺶ
ﻋﺒﺮ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺁﺳﻴﺎ أﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻻﺑﻦ اﻟﺬآﺮ .إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺨﻔﻲ
هﺬﻩ اﻷﻧﻤﺎط اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣﺪة ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺁﺳﻴﺎ .ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ أآﺜﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ دﻻﻟﺔ  -اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺪارات  ،واﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت – ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ .ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ أﺳﺮ أﺻﻐﺮ ،ﻣﻊ
ﻋﺪد أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،آﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ أﻳﻀًﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻤﻔﺮدهﻢ.
إن اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ وأﻧﻤﺎط اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﺄآﻴﺪ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن
هﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻت أﻗﻞ أن ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻤﺴﻨﻮن  -ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ذات اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﻋﻠﻰ  -ﻓﻲ أﺳﺮ ﻣﻤﺘﺪة .وﺗﺒﺪو هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﻮد ) (Goode 1963ﺣﻮل اﻻﻟﺘﻘﺎء
واﻟﺘﻘﺎرب ،وﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻂ اﻷﺳﺮ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،وإﻟﻰ إﺿﻌﺎف رواﺑﻂ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺄﻧﻤﺎط اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ أن ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻳﻒ،
واﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ – وهﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ – أﺑﺮزت ﺻﻠﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﻊ أي ﻧﻤﻂ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ .وﻳﺒﺪو ﻇﺎهﺮﻳًﺎ أن هﻨﺎك أﻣﺮًا ﻓﺮﻳﺪًا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺑﺘﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺮ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ .إن اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻬﺬا اﻻرﺗﺒﺎط ﻳﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ؛ إﻻ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ
رﺑﻂ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ .ﻓﻌﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت هﺠﺮﻳﺔ أوﺳﻊ ،وﺗﻮاﻓﺮ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴًﺎ  ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮاﻣﺞ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ هﺠﺮة اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻷهﻞ ،ﻗﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺴﻨﻮن ﺑﺄﻣﺎن أآﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺎﻟﻲ ،آﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ اﻷﺑﻨﺎء ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ .ﺑﻞ إن اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ذوو اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪرة أآﺒﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺼﺤﺔ أﻓﻀﻞ ،وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪرة أآﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﺧﻞ .آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ
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ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻼﺣﻆ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻷﺳﺮة ﺑﺘﻔﻀﻴﻞ أﻗﻮى ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻷآﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤ ًﺎ ،وهﻮ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﻘﺮاء  -أو اﻷﻗﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤًﺎ  -اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻮع ﺗﺠﺎﻩ اﻻﺑﻦ اﻟﻤﺸﺎرك ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
آﺒﻴﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .ﻓﺎﻟﻤﺴﻨﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟﻰ
اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻻﺑﻦ اﻟﺬآﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎث )ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺮوق اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ( .وﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ هﺬا
اﻟﻤﺠﺎل ،هﻲ أن اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻣﻮارد أﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛ وهﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ
أآﺜﺮ ﻟﻸﺑﻨﺎء اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺬآﻮر ،اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻴﻄﺮون ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻷﺳﺮة .ﻓﻲ هﺬﻩ
اﻟﺤﺎﻻت ،ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻻﺑﻦ اﻟﺬآﺮ.
وهﻨﺎك أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮهﺎ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻲ واﻟﺼﺤﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ اﻷهﻞ واﻷﺑﻨﺎء؛ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻠﻚ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﺪ
ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺎﻓﺰًا ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺣﻮل ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .وﺗﺤﺘﻮى ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺴﻮح اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﺪودة ﺣﻮل اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻮع
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ .آﻤﺎ آﺎن ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
ﺣﻮل ﺳﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻹﺗﺎﺣﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل اﺗﺠﺎهﺎت ﺗﻔﻀﻴﻞ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﻦ اﻟﻤﻴﻼد ﺗﺒﺮز ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﻟﻮ آﺎن اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻻﺑﻦ اﻷآﺒﺮ ﺳﻨًﺎ أو ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨًﺎ .ﺑﻞ إن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل
اﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﻦ ،وﻣﺪى ﻗﺮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ ،آﺎﻧﺖ ﺳﺘﻔﻴﺪ هﻲ اﻷﺧﺮى .ﻟﻘﺪ
أﺑﺮزت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن رﻓﺎهﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎهﻤﺎت
اﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻧﻔﺴﻪ ) .(Siribon and Knodel 1994ﻓﻔﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت،
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ
ﻣﻦ اﻷهﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻈﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺘﻜﺮر وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ .ورﺑﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪ أهﻢ
اﻟﻨﻮاﻗﺺ ﻓﻲ أن اﻟﻤﺴﻮح اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻟﺤﺎدﺛﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺮ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺟﻤﻊ هﺬﻩ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺎت اﻟﻤﺴﻮح
ﻼ أﻣﺎم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﻓﻲ أﺷﻜﺎل
ﺣﻮل اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺎ زال اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻃﻮﻳ ً
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻴﺮ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ هﺬﻩ إﻟﻰ آﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض
ﺑﻔﻬﻤﻨﺎ ﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ واﻟﺮﻓﺎهﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﺗﻈﻞ اﻟﻤﺴﻮح اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺪرًا ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ؛ وهﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺪراﺳﺎت
ﻼ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻧﻈﺮًا ﻻﺗﺴﺎع رﻗﻌﺔ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ .إن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺴﻦ اﻟﺴﻜﺎن
ﻻ ﺳﻬ ً
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺠﺎ ً
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻲ واﻟﺼﺤﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ ،ﺗﻌﺪ ﺣﺎﻓﺰًا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎآﺘﺸﺎف أوﺿﺎع اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺪاﺑﻴﺮهﻢ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ .آﺎن ﺗﺮآﻴﺰﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ؛ وﺗﺠﺎهﻠﻨﺎ  -ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن  -اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻼ ﺷﻚ
ﻻ ﻣﻬﻤ ًﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﻄﺎق هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮات ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل
ﻣﺠﺎ ً
هﺬﻩ اﻷﻧﻤﺎط ،ﻓﺈن ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮهﺎ اﻟﻤﺴﻮح اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻼت ﻣﺘﻌﻤﻘﺔ ﺣﻮل اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .ﻟﻢ ﺗﺤﻆ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﺁﺳﻴﺎ ،وأﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑﺪراﺳﺎت آﺜﻴﺮة ﻧﻈﺮا ﻟﻐﻴﺎب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻬﻢ؛ وﻧﻘﺘﺮح أن ﺗﺤﻈﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻهﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
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أوراق ﻋﻤﻞ وﺣﺪة اﻟﺒﺤﻮث ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻹﺻﺪارات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
1999
 120ﺟﻮن ﺑﻮﻧﺠﺎرﺗﺲ" :أﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ".
•

 121ﺟﻴﻤﺲ ف .ﻓﻴﻠﺒﺲ ،وﻧﺪي ل.
ﺟﺮﻳﻦ ،وإﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ ف .ﺟﺎآﺴﻮن:
"اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ".
 122ﻣﺎرك ر .ﻣﻮﻧﺘﺠﻮﻣﻴﺮي:
"اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ :ﻧﺤﻮ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪ".

•

 125ﺟﻮن ﺑﻮﻧﺠﺎرﺗﺲ ورودوﻟﻔﻮ أ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
"اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺑﻮﻻﺗﺎو:
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ".
 126ﺟﻮﻓﺮي ﻣﺎﻧﻴﻜﻮل" :اﻷوزان
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ".

•

 128ﺟﻮن ب .آﺎﺳﺘﺮﻻﻳﻦ:
"اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﻲ أﻧﻤﺎط اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺪاﻳﺔ و اﻟﻮﺗﻴﺮة :اﻷﻧﻤﺎط
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ".
•

 123ﻣﺎرك ر .ﻣﻮﻧﺘﺠﻮﻣﻴﺮي،
ﻣﺎري أرﻳﻨﺪز آﻮﻳﻨﻨﺞ ،وﺳﻴﻢ ﻣﻴﺖ:
"اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﻤﻲ-اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ".
 124ﺑﺎرﺑﺎرا س .ﻣﻨﺶ ،وﻧﺴﻠﺲ
هـ .آﻼرك ،ﺳﻴﻨﺜﻴﺎ ب .ﻟﻮﻳﺪ ،وأﻧﺎﺑﻞ
س .إﻳﺮوﻟﻜﺎر" :اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج واﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻓﻲ آﻴﻨﻴﺎ :هﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﺮﻗﺎ؟".

•

•

 127ﺳﻴﻨﺜﻴﺎ ب .ﻟﻮﻳﺪ ،آﺎرول أ.
آﻮﻓﻤﺎن ،وﺑﻮل هﻴﻮﻳﺖ" :اﻧﺘﺸﺎر
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺤﺖ
اﻟﺼﺤﺮاء :اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ أﻧﻤﺎط اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ".

 129ﻣﺎرك ر .ﻣﻮﻧﺘﺠﻮﻣﻴﺮي،
ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺟﺮاﺟﻨﻮﻻﺗﻲ ،آﺎﺛﻠﻴﻦ ﺑﻮرك،
وإدﻣﻮﻧﺪو ﺑﺎرﻳﺪس" :ﻗﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ."proxy
 130ﺑﺎﻣﻴﻜﺎل ﻓﻴﻴﺴﺘﺎن وﺟﻮن ب.
آﺎﺳﺘﺮﻻﻳﻦ" :ﺧﻴﺎرات اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ
واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ".

•

 131ﻣﺎرﺗﻦ ﺑﺮوآﺮهﻮف" :اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺤﻀﺮي ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ:
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت واﻟﺘﻨﺒﺆات".
 132أﻣﻴﻤﺔ اﻟﺠﺒﺎﻟﻲ ،ﺑﺮﺑﺎرا
إﺑﺮاهﻴﻢ ،ﺑﺮﺑﺎرا س .ﻣﻨﺶ ،ووﻳﺴﻠﻲ
هـ .آﻼرك" :اﻧﺤﺴﺎر ﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ :وﻗﺎﺋﻊ وﺗﻔﺴﻴﺮات".

ﻧﺎﻓﺬ.
2000
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 133ﻣﺎري أرﻧﺪز آﻮﻳﻨﻨﺞ وﺳﺎﺟﺪة
أﻣﻴﻦ" :أﺛﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻮاﻓﺰ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد
اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺠﻼدﻳﺶ".
 134ﺟﻮن ﺑﻮﻧﺠﺎرﺗﺲ وﺷﺎرل ف.
وﺳﺘﻮف" :اﻟﺪور اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت
اﻹﺟﻬﺎض".
 135ﺟﻮن ب .آﺎﺳﺘﺮﻻﻳﻦ وﺳﺘﻴﻔﻦ
و .ﺳﻴﻨﺪﻧﺞ" :اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻷﺳﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺗﺒﻌﺎت ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ".
•

 136آﺎرول أو آﻮﻓﻤﺎن ،ﺛﻴﺎ دي
وﻳﺖ ،وﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﺳﺘﺎدﻟﺮ" :اﻟﺤﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاهﻘﺔ واﻟﻮاﻟﺪﻳﺔ ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ".

•

 137ﻓﺎﻟﻴﺮي ل .دوران وزﻳﺒﺎ أ.
ﺳﺎذار" :اﺳﺘﺜﻤﺎرات أآﺒﺮ ﻓﻲ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء:
هﻞ هﺬا هﻮ اﻟﻤﻔﺘﺎح ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺑﺎآﺴﺘﺎن؟".
 138ﺳﺎﺟﺪة أﻣﻴﻦ ،أﻻآﺎ ﻣﺎﻟﻮاد
ﺑﺎﺳﻮ ،وروب ﺳﺘﻴﻔﻨﺴﻮن" :اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ

اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺠﻼدﻳﺶ :إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة
ﻓﻴﻤﺎ وراء اﻟﺤﺪود".
 139ﺟﻮﻓﺮي ﻣﺎآﻨﻴﻜﻮل" :إدارة
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ-اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ :ﻣﺸﺎآﻞ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ".
 140ﺑﺎرﺑﺎرا س .ﻣﻨﺶ ،ﺑﺎرﺑﺎرا ل.
إﺑﺮاهﻴﻢ ،ﺳﻮزان م .ﻟﻲ ،وأﻣﻴﻤﺔ
اﻟﺠﺒﺎﻟﻲ" :اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ أدوار اﻟﻨﻮع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺰواج ﻓﻲ ﺻﻔﻮف
اﻟﻤﺮاهﻘﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ".
 141ﺟﻮن ﺑﻮﻧﺠﺎرﺗﺲ وإﻳﻠﻮف
ﺟﻮهﺎﻧﺴﻮن" :اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻨﺎﻣﻲ :اﻻﻧﺘﺸﺎر واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق
ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ".
 142أﻻآﺎ ﻣﺎﻟﻮاد ﺑﺎﺳﻮ وﺳﺎﺟﺪة
أﻣﻴﻦ" :ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ
ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻐﺎل:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وهﻮﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،واﻻﻧﻔﺘﺎح
ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر".
زﻳﺒﺎ ﺳﺎذار ،ﺳﻴﻨﺜﻴﺎ ب .ﻟﻮﻳﺪ ،ﺳﻴﻢ
ﻣﻴﺖ ،وﻣﻴﻨﺤﺎج اﻟﺤﻖ" :اﻟﻔﺮص
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺣﺎﻓﺰ
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أﻧﻤﺎط اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻓﻲ رﻳﻒ
ﺑﺎآﺴﺘﺎن".

2001
 144ﺟﻮن ﺑﻮﻧﺠﺎرﺗﺲ" :ﺣﺠﻢ
وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ".

 145ﺟﻮن ب .آﺎﺳﺘﺮﻻﻳﻦ ،زﻳﺒﺎ
ﺳﺎذار ،وﻣﻨﺤﺎج اﻟﺤﻖ" :اﻟﻌﻘﺒﺎت

أﻣﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ
ﺑﺎآﺴﺘﺎن :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺠﺎب".
 146زﺧﺎري زﻳﻤﺮ ،أﻟﺒﺮت أ.
هﻴﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ،وهﻮي ﺷﻨﺞ ﻟﻴﻦ" :ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻦ ﻟﻪ أهﻤﻴﺔ؟ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﻨﺎﺿﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻷهﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮان".
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 147ﻓﻴﻠﻮﻣﻴﻨﺎ ﻧﻴﺎرآﻮ ،ﺑﺮاﻳﺎن ﺑﻨﺲ،
"وﺿﻊ
دﺑﺒﻮر:
وآﻮرﻧﻴﻠﻴﻮس
اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ وﺑﻘﺎء اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ
اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ رﻳﻒ ﻏﺎﻧﺎ".

 148ﺟﻮن ﺑﻮﻧﺠﺎرﺗﺲ وزﺧﺎري
زﻳﻤﺮ" :اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﻮح
اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﺣﻮل
اﻷﺳﺮ".
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